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Studies on Genetic Polymorphisms of Drug-Metabolizing Enzyme 
CYP1A2 Influencing Pharmacokinetics of Caffeine in Saliva
Madoka Kisoi, Miho Imai, Miwako Moritsugu,Motohiro Yamamori,
Shigenori Murata, Kenji Kinoshita
School of Pharmaceutical Sciences, Mukogawa Women’s University
Kyuban-cho, Koshien, Nishinomiya, 663-8179, Japan
Abstract
Though drugstore pharmacists can also be known as primary health care pharmacists, it cannot yet be said 
that they completely fill this role. We believe that it is crucial for pharmacists to consult reliably with pa-
tients. To develop this ability, it is necessary to select a familiar and relevant theme by considering various 
factors that are worth discussing in their own right through conducting simple verification experiments.
Caffeine is found in many foods and drinks, as well as in over the counter cold remedies and analgesics. 
Moreover, it has been widely used around the world to probe the effectiveness of drug-metabolizing enzyme 
activity of medications for liver disease. We have built a simple and easy experiment system to evaluate the 
pharmacokinetics of caffeine in saliva, and we examined the relationship between the drug-metabolizing en-



















































の を 使 用 し た。50µL の 滅 菌 水（DW：distilled 
water）の入ったサンプルチューブに乾燥後の水溶
紙を直径 4 mm にパンチしたもの（貝印生検トレ
パンを使用）を直接投入し、95℃ 5 分加熱した。
その内 4 µL を PCR チューブに投入し、反応液（各
組成は次項）を調製した。通常行なうDNAの抽出・
精製工程は省略し、直接増幅反応を行う、ダイレ
クト TaqMan リアルタイム PCR 法で行った 3）。
2?TaqMan?????? PCR?
ABI 7300 Real Time PCR System （Applied 
Biosystems）にて、TaqMan アッセイ法を用いて解
析を行った。THUNDERBIRD Probe qPCR Mix
（QPS-101，TOYOBO）5 µL、50 × ROX reference 
dye（TOYOBO）0.2 µL、20 × CYP1A2*1C TaqMan 
Probe & Primer Mix（C_15859191_30，Applied 
Biosystems）を 0.5 µL、唾液検体処理液 4 µL、お
よび DW を添加し合計 10 µL の反応溶液とした。
反応条件は ABI 社の推奨条件を参考にして、



























し、CYP1A2 には 10 種以上の遺伝子変異が存在
するが、日本人に最も多く観察される一塩基多型
（SNP: Single Nucleotide Polymorphism） は
CYP1A2*1C（Allele 頻度：0.23）である 3）。薬物代
謝酵素において、代謝機能が欠損または著しく低
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唾液中カフェイン薬物動態に薬物代謝酵素 CYP1A2 遺伝子多型が及ぼす影響に関する研究
－ 3 －
15 秒、アニーリングおよび伸長反応 60℃ 1 分に
て実施した。
3?????????????????




健常成人女性 9 名（年齢 21 ～ 24 歳、体重 40 ～
60 kg）を対象とし、朝食後（全員同じ食事内容：
サンドウイッチと水 200mL）にカフェイン 200 mg
（エスエス製薬　エスタロンモカ 12：1 錠中カフェ









た 7）。 唾 液 サ ン プ ル 200 µL に 内 標 準 物 質
（Benzotriazole、50µg/mL、ナカライテスク）15 µL





フィーの移動相溶液（アセトニトリル : 酢酸 : 精
製水、100: 1: 899 （v : v : v））150 µL を加えて溶解
し混合した後、50 µL を高速液体クロマトグラ
フ ィ ー（HPLC）に 注 入 し た。HPLC 装 置 は、
Agilent 1200 HPLC System（Agilent Technologies 社
製）を用いた。分析カラムは、TSKgel ODS-100V （5 
mm, 4.6×150 mm, TOSOH）および TSKgel guardgel 
ODS-100V （5 mm, 3.2 × 15 mm, TOSOH）を使用し
た。カラムオーブンを 30℃に設定し、移動相を


















を 算 出 し た。CYP1A2 遺 伝 子 型 の 各 人 数 は
*1A/*1Aは23名（60.5%）、*1A/*1Cは11名（29.0%）、
*1C/*1C は 4 名（10.5%）であり、*1A と *1C のア
レル頻度は 0.75 と 0.25 であった。遺伝子多型分
布は既報と同じ結果となった 3）。被検者 34 名の
CYP1A2 遺 伝 子 多 型 分 布 よ り、*1A/*1A、




カフェインは 0.1 ～ 2.5 µg/mL、パラキサンチン
は 0.1 ～ 5.0 µg/mL の範囲で良好な直線性を示し
た（r = 0.999）。検出限界は、0.1 µg/mL であった。
3????????????
被験者 9 名におけるカフェイン 200 mg（1 錠中
カフェイン 100 mg 含有）服用前（0 分）の唾液中カ
フェイン濃度は 0.20 ± 0.16 µg/mL （平均± S.E.）
であった。被験者 9 名における薬物代謝酵素





Cmax = 4.2 µg/mL、AUC0-8 = 26.7 µg/mL・hr、
MRT = 3.9 hr、VRT = 5.5 hr2、CL= 3.1 L/hr/kg およ
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SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr rats における 24 時間血圧概日
リズムの週齢変化についての基礎的検討
熊　川　瑛　美 1，川　上　浩　平 2
（1 武庫川女子大学 薬学部，2 島根大学 医学部）
Twenty-four hour blood pressure monitoring in 12 and 20 
weeks old SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr rats
Emi Kumagawa1, Kohei Kawakami2
1 School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Mukogawa Women’s
University, Nishinomiya, 663-8179, Japan,
2 Faculty of Medicine, Shimane University, Izumo, 693-8501, Japan
Abstract
Twenty-four hour ambulatory blood pressure monitoring has focused on the incidence of hypertension-re-
lated end organ damage. This study intends to measure 24-hour blood pressure in SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr 
rats（SHRSPZF）at the age of 12 and 20 weeks. This 24-hour blood pressure monitoring was conducted us-
ing a telemetry system. Each rat at 12 and 20 weeks of age was used for 24-hour blood pressure monitoring 
for 7 days. Twenty-four-hour systolic and diastolic blood pressures in 20-week-old SHRSPZF was signifi-
cantly higher than in 12-week-old SHRSPZF, but the heart rate did not change between them. Systolic blood 
pressure standard deviation as a marker of short-term blood pressure variability in 20-week-old SHRSPZF 
was significantly increased than in 12-week-old SHRSPZF during night and day time. From these results, the 
short-term blood pressure variability in 24-hour ambulatory blood pressure of 20-week-old SHRSPZF was 
significantly higher than those in 12-week-old SHRSPZF possibly due to marked hypertension. The develop-
ment of renal damage in SHRSPZF may be related to this short-term blood pressure variability change in 
SHRSPZF at the age of 20 weeks.
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（SHRSPZF） は stroke-prone spontaneously 
hypertensive rats（SHRSP） と Zucker Fatty rats の選
択交配により，2004 年に開初されたメタボリッ







ためであると考察された．SHRSPZF は 12 週齢と
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クシンドロームモデルラットである 2）．SHRSPZF
は高血圧，過食，脂質異常症，肥満及びインスリ
ン抵抗性を示す 3）．しかし SHRSPZF の血圧変動
および加齢に伴う変化は報告されていない．そこ
で本研究では SHRSPZF を用いて加齢による血圧
変化及び短期変動 3）を 24 時間血圧測定にて検討
した．
???
6 週齢 SHRSPZF5 匹を SHR 等疾患モデル動物
研究会（京都市）より提供を受けた．テレメトリー
プローブを腹部大動脈に留置し，10 齢より 24 時


























SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr rats (SHRSPZF) 
は stroke-prone spontaneously hypertensive 








短期変動 3)を 24 時間⾎圧測定にて検討した。 
 
方法 
６週齢 SHRSPZF５匹を SHR 等疾患モデル
動物研究会（京都市）より提供を受けた。テ
レメトリープローブを腹部⼤動脈に留置し、
10 齢より 24 時間⾎圧を 10 分間隔で 7 ⽇間テ
レメトリー法（プライムテック社）を⽤いて
測定した(Fig.1)。12 及び 20 週齢時における
昼間（9:00-17:50）、夜間⾎圧（18:00-8:50）
及び脈拍の分析を実施した。標準偏差は
STDEV を⽤いた。統計解析は SPSS を⽤い
て実施し、p<0.05 を以って有意とした。 
 
 Fig.1 Telemetry system for rats 
 
結果 













をし めしたが、 この結果は 以前報告し た
SHRSPでも認められた5)。ラットでは夜間が






Fig.1　Telemetry system for rats
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SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr rats における 24 時間血圧概日リズムの週齢変化についての基礎的検討
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Fig. 2 Twenty-four-hour systolic blood pressure(A) and standard deviation(B) in SHRSPZF 
















































































12weeks of age 20weeks of age
Fig.2　Twenty-four-hour systolic blood pressure（A）and standard deviation（B）in SHRSPZF
　　　　　　　　　  at 12 and 20 weeks of age






                 




Fig. 3 Twenty-four- hour diastolic blood pressure(A) and standard deviation(B) in SHRSPZF  


















































































12weeks of age 20weeks of age
Fig.3　Twenty-four- hour diastolic blood pressure（A）and standard deviation（B）in SHRSPZF 
　　　　　　　　　  at 12 and 20 weeks of age
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                     *P<0.05,*P<0.01from 12weeks of age 
 
Fig. 4 Twenty-four- hour heart rate(A) and standard deviation(B) in SHRSPZF  


















































































12weeks of age 20weeks of age
Fig.4　Twenty-four- hour heart rate（A）and standard deviation（B）in SHRSPZF 
　　　　　　　　　　　    at 12 and 20 weeks of age
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Intake of diet including 1% ovomucoid for 4 weeks 
induces oral desensitization in ovomucoid specific 
allergic mouse model.
Akihiro Maeta, Yoko Sakamoto, Sayo Yuki, and 
Kyoko Takahashi
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 63, 104-10（2017）
　オボムコイド特異アレルギーモデルマウスにお
いて，オボムコイドを 1% 含む食餌による OIT は
経口減感作を誘導するが，耐性獲得には至らない
ことが示唆された．
Anti-allergic effects of a hot water extract of 
Stephania tetrandra S. Moore in RBL-2H3 cells 
and an allergic rhinitis mouse model
Maeta A, Uzaki M, Nishi H, Asano M, Takahashi K
Food Science and Technology., 23, 575-852（2017）
　粉防已は，複数の脱顆粒抑制成分を含み効果的
な抗アレルギー生薬であることを明らかとした．
Visit-to-Visit Low-Density Lipoprotein Cholesterol 
Variability Is an Independent Determinant of 
Carotid Intima-Media Thickness in Patients With 
Type 2 Diabetes
Akiko Takenouchi, Ayaka Tsuboi, Kaori Kitaoka, 
Satomi Minato, Miki Kurata, Keisuke Fukuo, and 
Tsutomu Kazumi




The Cluster of Abnormalities Related to Metabolic 
Syndrome Is Associated With Reduced Glomerular 
Filtration Rate and Raised Albuminuria in Patients 
With Type 2 Diabetes Mellitus
Miki Kurata, Akiko Takenouchi, Ayaka Tsuboi, Satomi 
Minato, Mika Takeuchi, Kaori Kitaoka, Keisuke 
Fukuo, and Tsutomu Kazumi 




Association of Whole Blood Viscosity With 
Metabolic Syndrome in Type 2 Diabetic Patients: 
Independent Association With Post-Breakfast 
Triglyceridemia
Satomi Minato, Akiko Takenouchi, Junko Uchida, 
Ayaka Tsuboi, Miki Kurata, Keisuke Fukuo, and 
Tsutomu Kazumi. 






Postmeal triglyceridemia and variability of HbA1c 
and postmeal glycemia were predictors of annual 
decline in estimated glomerular filtration rate in 
type 2 diabetic patients with different stages of 
nephropathy
Ayaka Tsuboi, Akiko Takenouchi, Miki Kurata, 
Keisuke Fukuo, and Tsutomu Kazumi
J Diabetes Metab Disord., 16:1, 6 pages（2017） （査読
有）
　食後高 TG 血症，HbA1c および食後血糖の変動
は，腎症ステージの異なる 2 型糖尿病患者の年次
eGFR 低下量の予知因子であることを示した .
Beneficial effect of bis?hinokitiolato?Zn complex 
on high-fat diet-induced lipid accumulation in 
mouse liver and kidney
Yuki Naito, Yutaka Yoshikawa, Katsuhiko Yoshizawa, 
Akiko Takenouchi, Hiroyuki Yasui






N-Methyl-N-nitrosourea animal models for retinitis 
pigmentosa.
Yoshizawa K, Emoto Y, Kuwata M, Tsubura A.
Animal Models for the Study of Human Disease, 2nd 
edition. Elsevier, San Diego, pp117-144（2017） （査読
有）






















Skin Damage Caused by Chemical Application.
Yoshizawa K, Kinoshita Y, Takenouchi A, Tsubura A.
Skin Permeation and Disposition of Therapeutic and 








Zymbal?s Gland, Preputial Gland, Clitoral Gland, 
and Perianal Gland.
Yoshizawa K.






















Postmeal triglyceridemia and variability of HbA1c 
and postmeal glycemia were predictors of annual 
decline in estimated glomerular filtration rate in 
type 2 diabetic patients with different stages of 
nephropathy. 
Tsuboi A, Takenouchi A, Kurata M, Fukuo K, Kazumi T.





Increased Adipose and Muscle Insulin Sensitivity 
Without Changes in Serum Adiponectin in Young 
Female Collegiate Athletes.
Kitaoka K, Takeuchi M, Tsuboi A, Minato S, Kurata 
M, Tanaka S, Kazumi T, Fukuo K.
Metabolic syndrome And Related Disorders., 15, 246-
251（2017） （査読有）







Association of Whole Blood Viscosity With 
Metabolic Syndrome in Type 2 Diabetic Patients: 
Independent Association With Post-Breakfast 




Minato S, Takenouchi A, Uchida J, Tsuboi A, Kurata 
M, Fukuo K, Kazumi T.
Journal of Clinical Medicine Research., 9（4）,332-
338（2017）（査読有）
　2 型糖尿病患者 168 名を対象にメタボリックシ
ンドローム（MS）と血液粘性の関係をみた．
　MS を有する 2 型糖尿病患者は，血液粘性が高
値であった．
Post-Prandial Plasma Glucose Less Than or Equal 
to 70 mg/dL Is Not Uncommon in Young Japanese 
Women
Tsuboi A, Takeuchi M, Kitaoka K, Minato S Kurata M, 
Kazumi T, Fukuo K.
Journal of Clinical Medicine Research., 9（8）,680-
686（2017） （査読有）




The Cluster of Abnormalities Related to Metabolic 
Syndrome Is Associated With Reduced Glomerular 
Filtration Rate and Raised Albuminuria in Patients 
With Type 2 Diabetes Mellitus
Kurata M, Takenouchi A, Tsuboi A Minato S, Takeuchi 
M, Kitaoka K, Fukuo K, Kazumi T.
























Molecularly imprinted polymer for glutathione by 
modified precipitation polymerization and its 
application to assays of glutathione in supplements. 
Nakamura, Y., Masumoto, S., Matsunaga, H. and 
Haginaka, J.




Preparation of molecularly imprinted polymers for 
warfarin and coumachlor by multi-step swelling 
and polymerization method and their imprinting 
effects. 
Nakamura, Y., Masumoto, S., Kubo, A., Matsunaga, H. 
and Haginaka, J.















Identification and characterization of functional 
antioxidant response elements in the promoter of 
the aldo-keto reductase AKR1B10 gene.
Toru Nishinaka, Takeshi Miura, Kahori Shimizu, 
Tomoyuki Terada,
Chem Biol Interact. 2017 Oct 1;276:160-166. doi: 





Inhibitory Effect of Fruit Juices on the Doxorubicin 
Metabolizing Activity of Carbonyl Reductase 1.
Miura T, Nagai K, Kaneshiro S, Taketomi A, 
Nakabayashi T, Konishi H, Nishinaka T, Terada T




れることを in vitro 系にて見出した．
Vasodilatory effect of nitroglycerin in Japanese 
subjects with different aldehyde dehydrogenase 2 
?ALDH2? genotypes.
Miura T, Nishinaka T, Terada T, Yonezawa K.
Chem Biol Interact. 2017 Oct 1;276:40-45. doi: 





Human carbonyl reductase 1 participating in 
intestinal first-pass drug metabolism is inhibited by 
fatty acids and acyl-CoAs.
Hara A, Endo S, Matsunaga T, El-Kabbani O, Miura T, 
Nishinaka T, Terada T.
Biochem Pharmacol. 2017 Aug 15;138:185-192. doi: 
10.1016/j.bcp.2017.04.023. Epub 2017 Apr 24.
　ドキソルビシンなどのアントラサイクリン系抗
がん薬やロキソプロフェンの代謝酵素である
CBR1 が，脂肪酸やアシル CoA によって強力に
阻害されることを見出した．
Effect of monoamine oxidase inhibitors on 
ischaemia/reperfusion-induced acute kidney injury 
in rats.
Tsutsui H, Shimokawa T, Miura T, Takama M, 
Nishinaka T, Terada T, Yamagata M, Yukimura T.
Eur J Pharmacol. 2017 Oct 12;818:38-42. doi: 































Natural compound bavachalcone promotes the 
differentiation of endothelial progenitor cells and 
neovascularization through the ROR?-erythropoietin-
AMPK axis. 
Shuang Ling, Rong-zhen Ni1,2, Yunyun Yuan1, Yan-qi 
Dang, Qian-mei Zhou, Shuang Liang, Fujiang Guo, 
Wei Feng, Yuanyuan Chen, Katsumi Ikeda, Yukio 
Yamori, Jin-Wen Xu. 
Oncotarget, 2017, Sep 16;8（49）:86188-86205.
　動脈硬化では循環している血管を再生する力を
もつ幹細胞（血管内皮 前駆細胞）が低下している






















Bergamottin Promotes Adipocyte Differentiation 
and Inhibits Tumor Necrosis Factor-?-induced 
Inflammatory Cytokines Induction in 3T3-L1 Cells.
Mizuno H, Hatano T, Taketomi A, Kawabata M, 
Nakabayashi T.
Yakugaku Zasshi. 2017;137: 775-781.
　ベルガモチンには小型脂肪細胞を増加させ，
Adiponectin 産生を促す成分が含まれていること
が分かった．また，TNF- α添加による I κ B α




Hydrophilic interaction chromatography with a 
focus on the drug-phosphate interaction in drug 
screening to determine the phospholipidosis 
induction risk.
Haruka Okamoto, Ryohei Hamaguchi, Yukihiro 
Kuroda
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本学教員の他学術雑誌掲載論文抄録
Use of mycophenolate mofetil and a calcineurin 
inhibitor in allogeneic hematopoietic stem-cell 
transplantation from HLA-matched siblings or 
unrelated volunteer donors: Japanese multicenter 
phase II trials. 
Nakane T, Nakamae H, Yamaguchi T, Kurosawa S, 
Okamura A, Hidaka M, Fuji S, Kohno A, Saito T, 
Aoyama Y, Hatanaka K, Katayama Y, Yakushijin K, 
Matsui T, Yamamori M, Takami A, Hino M, Fukuda T., 




Copper-Catalyzed Intramolecular C–H Amination: 
A New Entry to Substituted Xanthine Derivatives.






Simultaneous Functionalization and Cyclization of 
2-Ethynylaniline Derivatives to Indoles.
Kou Hiroya, Shin Itoh, Kiyofumi Inamoto, Hiroki 






18F-Labeled Pyrido?3,4-d?pyrimidine as an 
Effective Probe for Imaging of L858R Mutant 
Epidermal Growth Factor Receptor.
Hiroyuki Kimura, Haruka Okuda, Masumi Ishiguro, 
Kenji Arimitsu, Akira Makino, Ryuichi Nishii, Anna 
Miyazaki, Yusuke Yagi, Hiroyuki Watanabe, Ikuo 
Kawasaki and Hideo Saji
Med. Chem. Lett., 8, 418–422（2017）
　新たに開発したピリドピリミジン骨格を有する
EGFR 阻害剤は，EGFR 変異型である L858R を強
力に阻害し，その 18F 標識体は L858R 担ガンマウ
スにおける PET 撮像にて明確にガンを捉えた．
Antitumor Activities of Amphiphilic Lipopeptides 
Derived from TT-232 Somatostatin Analog and 
Their Insertion to Liposome.
Anna Miyazaki, Koushi Hidaka, Hiromi Yoshida, 
Yoshiyuki Mizushina and Yuko Tsuda
Peptide Science 2016, Proceedings of the 53rd 





Age-related changes to vascular protease-activated 
receptor 2 in metabolic syndrome: a relationship 
between oxidative stress, receptor expression, and 
endothelium-dependent vasodilation.
Maruyama, K., Kagota, S., McGuire, J.J., Wakuda, H., 
Yoshikawa, N., Nakamura, K., Shinozuka, K.




Gestational high-salt intake causes cardiovascular 
dysfunctions in adulthood.
Kagota, S., Maruyama, K., Van Vliet, B.N., Shinozuka, K.





Time-dependent differences in the influence of 
perivascular adipose tissue on vasomotor functions 
in metabolic syndrome.
Kagota, S., Iwata, S., Maruyama, K., McGuire, J.J., 
Shinozuka, K.





Progression of time-dependent changes to the 
mechanisms of vasodilation by protease-activated 
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receptor 2 in metabolic syndrome.
Maruyama, K., McGuire, J.J., Kagota, S.



























Effects of PM2.5 water-soluble components on 
degranulation of mast cell line 
Kataoka, H., Nakamura, T., Tazuya-Murayama, K., 
Yamashita, T., Nishikawa, J.,





Pharmacokinetics of Loxoprofen and Cefcapene 
following a Single Combined Dose in Healthy 
Volunteers before, during or Immediately after 
120-min Enteral Tube Feeding of 400 mL Ensure 
Liquid®
UEDA, M., HARADA, K., IKEDA, K., OHISHI, M., 
KITAMURA, M., UEDA, H.,  AZENISHI, K., 
INATSUKI, S., NIKI, K., OKAJIMA, C., TEMPAKU, 
M., FUKUDA, Y., YOSHIDA, S., HIRATA, K., SUNA, 
S., KATAOKA, K., KOGA, M. and UEJIMA, E.












Zinc and its transporter ZIP6 are key mediators of 
breast cancer cell survival under high glucose 
conditions.
Matsui, C., Takatani-Nakase, T., Hatano, Y., Kawahara, 
S., Nakase, I., Takahashi, K.





Potential roles of GLUT12 for glucose sensing and 
cellular migration in MCF-7 human breast cancer 
cells under high glucose conditions. 
Matsui, C., Takatani-Nakase, T., Maeda, S., Nakase, I., 
Takahashi, K. 





Cytosolic antibody delivery by lipid-sensitive 
endosomolytic peptides.
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Akishiba, M., Takeuchi, T., Kawaguchi, Y., Sakamoto, 
K., Yu, HH., Nakase, I., Takatani-Nakase, T., Madani, 
F., Gräslund, A., Futaki, S.




Hydrogen  su l f ide  donor mice l l e s  pro tec t 
cardiomyocytes from ischemic cell death. 
Takatani-Nakase, T., Katayama, M., Matsui, C., 
Hanaoka, K., van der Vlies, AJ., Takahashi, K., 
Nakase, I., Hasegawa, U.




Arginine-rich cell-penetrating peptide-modified 
exosomes for active macropinocytosis induction 
and efficient intracellular delivery.
Nakase, I., Noguchi, K., Aoki, A., Takatani-Nakase, T., 
Fujii, I., Futaki, S.




Loosening of Lipid Packing Promotes Oligoargi-
nine Entry into Cells.
Murayama, T., Masuda, T., Afonin, S., Kawano, K., 
Takatani-Nakase, T., Ida, H., Takahashi, Y., Fukuma, 
T., Ulrich, AS., Futaki, S.




Gefitinib enhances mitochondrial biological 
functions in NSCLCs with EGFR mutations at a 
high cell density.
Takenaka, T., Katayama, M., Sugiyama, A., Hagiwara, 
M., Fujii, I., Takatani-Nakase, T., Kobayashi, SS., 
Nakase, I.





Anti-inflammatory effects of water extract from 
bell pepper ?Capsicum annuum L. var. grossum? 
leaves in vitro.
H a z e k a w a ,  M . ,  H i d e s h i m a ,  Y. ,  O n o ,  K . , 
Nishinakagawa, T.,  Kawakubo-Yasukochi, T., 
Takatani-Nakase, T., Nakashima, M. 




Poly ?ADP-ribose? polymerase inhibitors activate 
p53 signaling pathways in neural stem/progenitor 
cells.
Okuda, A., Kurokawa, S., Takehashi, M., Maeda, A., 
Fukuda, K., Kubo, Y., Nogusa, H., Takatani-Nakase, 
T., Okuda, S., Ueda, K., Tanaka, S.













GH directly stimulates UCP3 expression.
Hayashi M, Futawaka K, Matsushita M, Koyama R, 
Fun Y, Fukuda Y, Nushida A, Nezu S, Tagami T, 
Moriyama K. 










Cigarette smoke extract disrupts transcriptional 
activities mediated by thyroid hormones and its 
receptors. 
Hayashi M, Futawaka K, Matsushita M, Hatai M, 
Yoshikawa N, Nakamura K, Tagami T, Moriyama K. 








Effects of growth hormone on uncoupling protein 1 
in white adipose tissues in obese mice. 
Hayashi  M, Futawaka K,  Koyama R,  Fan Y, 
Matsushita M, Fukuda Y, Nushida A, Nezu S, Tagami 
T, Moriyama K. 








TRAF1 is critical for DMBA/solar UV-induced skin 
carcinogenesis. 
Yamamoto H, Ryu J, Min E, Oi N, Zykova T, Yu D H, 
Moriyama K, Bode A, Dong Z.


















I n f l a m m a s o m e  a n d  F a s - m e d i a t e d  I L - 1? 
contributes  to  Th17/Th1 cel l  induct ion in 
pathogenic bacterial infection in vivo.
Uchiyama R, Yonehara S, Taniguchi S, Ishido S, Ishii 
KJ, Tsutsui H. 




パー T 細胞（Th17/Th1，または pathogenic Th17 な
どとよばれる）を誘導することを見出した．
Effect of Helicobacter pylori infection on the link 
between GLP-1 expression and motility of the 
gastrointestinal tract.
Eda H, Fukui H, Uchiyama R, Kitayama Y, Hara K, 
Yang M, Kodani M, Tomita T,
Oshima T, Watari J, Tsutsui H, Miwa H. 







Green synthesis of ?R?-terbutaline for recyclable 
catalytic asymmetric transfer hydrogenation in 
ionic liquids.
Uchimoto, H., Ikeda, M., Tanida, S., Ohhashi,K., 
Chihara, Y., Shigeta, T., Arimitsu, K., Yamashita, M., 
Nishide, K., Kawasaki, I.
Chem. Pharm. Bull., 65, 389-395（2017）
　イオン液体と繰り返し実施可能な触媒的不斉水







Development of new ligands for the recyclable 
catalytic asymmetric transfer hydrogenation in 
ionic liquid.
Uchimoto, H., Ikeda, M., Matsushita, A., Shigeta, T., 
Arimitsu, K., Yasui, H., Tsuji,  T.,  Ozeki, M., 








Novel and Practical Asymmetric Synthesis of ? 
2,3-Amino Esters Using Asymmetric Michael 
Addition of Chiral Amine.
Ozeki, M., Egawa, H., Takano, T., Mizutani, H., 
Yasuda, N., Arimitsu, K., Kajimoto, T., Hosoi, S., 

















Comparison of the Adsorption of Original and 
Biosimilar Preparations of Filgrastim on Infusion 
Sets  and the  Inhib i t ion  of  Adsorpt ion  by 
Polysorbate 80.
Tange M., Matsumoto A., Yoshida M., Kojima H., 
Haraguchi T., Uchida T., 




Taste-Masking Effect of Chlorogenic Acid ?CGA? 
on Bitter Drugs Evaluated by Taste Sensor and 
Surface Plasmon Resonance on the Basis of CGA-
Drug Interactions.
Shiraishi S., Haraguchi T., Nakamura S., Li Dahong., 
Kojima H., Yoshida M., Uchida T.,





Suppression in Bitterness Intensity of Bitter Basic 
Drug by Chlorogenic Acid.
Shiraishi S., Haraguchi T., Nakamura S., Kojima H., 
Kawasaki I., Yoshida M., Uchida T.,





Effect of Self-healing Encapsulation on the Initial 
B u r s t  R e l e a s e  f ro m  P L G A M i c ro s p h e re s 
Containing a Long-Acting Prostacyclin Agonist, 
ONO-1301.
Hazekawa M., Kojima H., Haraguchi T., Yoshida M, 
Uchida T.,





Preparation and evaluation of physicochemical 
properties of Isosorbide gel composed of xanthan 
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gum, locust bean gum and agar for improving the 
patient?s adherence.
Kawano Y., Kiuchi H., Haraguchi T, Yoshida M., 
Uchida T., Hanawa T.,
















PHARM STAGE, 17（6）, 33-36, （2017）
　患者のニーズに合わせたフレキシブルな形態，











Nitric oxide-releasing derivatives of brefeldin A as 
potent and highly selective anticancer agents. 
Kangtao Tian, Fanxing Xu, Xiang Gao, Tong Han, Jia 
Li, Huaqi Pan,Linghe Zang, Dahong Li, Zhanlin Li, 
Takahiro Uchita, Ming Gao, Huiming Hua.





Scutellarin derivatives as apoptosis inducers: 
Design, synthesis and biological evaluation.
Tong Han, Jia Li, Jingjing Xue, He Li, Fanxing Xu, 
Keguang Cheng, Dahong Li, Zhanlin Li, Ming Gao, 
Huiming Hua.




Evaluation of L-Citrulline on insulin resistance 
improvement and mechanisms.
Yoshie Yamagishi, Maki Momoo, Hisae Yoshitomi, 
Shiori Suguro and Ming Gao.






Hypoglycemic effect of silychristin A from Silybum 
marianum fruit via protecting 
pancreatic islet b cells from oxidative damage and 
inhibiting a-glucosidase activity in vitro and in rats 
with type 1 diabetes.
Ningbo Qin, Xu Hu, Shengge Li, Jian Wang, Zhanlin 
Li, Dahong Li, Fanxing Xu, Ming Gao,
Huiming Hua.
Journal of Functional Foods 38（2017）168–179.
　本研究は，Silybum marianum fruit 由来のシリク
リスチン A が a-glucosidase の活性を阻害し，酸
化ダメージから膵臓β細胞を保護される作用があ
ることを in vitro and in rats 両方で証明した．
Tangnaikang improves insulin resistance and ?
-cell apoptosis by ameliorating metabolic 
inflammation in SHR.Cg-Leprcp/NDmcr rats.
Li Linyi, Hisae Yoshitomi, Qin Lingling, Wu Xinli, 
Zhou Tian, Wang Haiyan, Jiang Yueying, Wei Ying, 
Xu Tunhai, LiuTonghua, Gao Ming.
J Tradit Chin Med 2017 June 15; 37（3）: 361-370
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　本研究は SHR.Cg-Leprcp/NDmcr rats を用いて漢
方処方である Tangnaikang のインスリン抵抗性，
β細胞アポトーシスの改善効果を証明した．
Cyclocarya paliurus extract activates insulin 
signaling via Sirtuin1 in C2C12 myotubes and
decreases blood glucose level in mice with impaired 
insulin secretion.
Hisae Yoshitomi, Rika Tsuru, Linyi Li, Jingxin Zhou, 
Maya Kudo, Tonghua Liu, Ming Gao.
PLOS ONE |  https:/ /doi.org/10.1371/journal.





Evaluation of the Effects and Mechanism of 
L-Citrulline on Anti-obesity by Appetite 
Suppression in Obese/Diabetic KK-Ay Mice and 
High-Fat Diet Fed SD Rats.
Maya Kudo, Hisae Yoshitomi, Maki Momoo, Shiori 
Suguro, Yoshie Yamagishi and
Ming Gao.




Cyclocarya paliurus ?Batal.? Ijinskaja Aqueous 
Extract ?CPAE? Ameliorates Obesity by 
Improving Insulin Signaling in the Hypothalamus 
of a Metabolic Syndrome Rat Model.
Guangyuan Xu, Hisae Yoshitomi, Wen Sun, Xuan 
Guo, Lili Wu, Xiangyu Guo, Lingling Qin, Yixin Fan, 
Tunhai Xu, Tonghua Liu, and Ming Gao.
Evidence-Based Complementary and Alternative 





















In vitro and in vivo cytotoxicity of troglitazone in 
pancreatic cancer.
Fujita M, Hasegawa A, Yamamori M, Okamura N.
J. Exp. Clin. Cancer Res., 36, 91（2017）
　膵臓がん細胞において，PPAR γ刺激薬である
トログリタゾンが，in vitro において PPAR γ非
依存的な抗腫瘍効果を示し，in vivo においても
抗腫瘍効果を持つことを明らかにした．
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武庫川女子大学紀要投稿細則


















7 ．審　　査　 　紀要委員会は 1 投稿論文につき，原則 2 名の査読者に審査を依頼する．査読者は論
文の総合評価について，掲載の可否の判断及び審査意見を付する．論文の採否は査読者
の評価を参考に紀要委員会が決定する．
8 ．そ の 他
　　　　　　　ａ）提出期限を過ぎた原稿は，その理由を問わず，これを受理しない．
　　　　　　　ｂ） 著者の校正は原則として 2 校までとする．校正に際しては，印刷上の誤り以外の字
句の訂正，挿入，および削除は，原則として認めない．







1） 原稿は原則として写植方式で作成する．すなわち，原稿の 1 枚がそのまま刷り上がりの 1 頁とな
るよう，図や表，写真なども，著者自身がアレンジして，原稿の中に組み込みいれておく．














5）緒言，方法，結果，考察，謝辞及び文献などの大見出しは 2  行取りとする．
6）原稿はワープロを用いて以下の要領で打つ．
i）和文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 46 字× 45 行　 1 段
　　　　　　　　　ただし，縦書きが認められた場合　　 1 頁 32 字× 31 行　 2 段
　　　　　　　　　自然科学編の場合　　　　　　　　　 1 頁 22 字× 45 行　 2 段
ii） 欧文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 96 字前後× 45 行　 1 段






























D10316_70002053_投稿細則.indd   28 2018/03/01   20:43:58
－29－
⒜　雑誌の場合
1 ．著者名，2 ．誌名（欧文誌名はイタリック），3 巻（和欧ともゴシック）（号），4 ．ページ（始
め－終わり）， 5 ．発行年次
なお，号と発行年次には（　）をつける．
［例］3） Mukogawa, H., Nishinomiya, S. and Mukogawa, T., J. Biochem., 57, 456-461（1994）
　　 8）武庫川花子，武庫川太郎，栄養誌，40，1213-1215（1993）
⒝　単行本の場合
1 ．著者名， 2 ．書名（欧文書名はイタリック）， 3 ．発行所と発行場所（初版の場合は，第　
版は記さない）， 4 ．ページ（始め－終わり）， 5 ．発行年次（　）をつける．
［例］12） Epstein, E., Mineral Nutrition of Plant, John Wiley and Sons. Inc., New York, pp.187-205
（1986）
15） Geddes, R., in The Polysaccharides, ed. by Aspinall, G.O., Academic Press, London, vol. 3, 
pp.283-336（1985）
17）小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol. 1，pp.51-63（1987）















　例）5 ／ 8（ 8 頁の原稿の 5 頁目）
2）細則によることが著しく困難である場合は，著者の所属する学会の方式に従っても差し支えない．
3） 原稿は正本一部，副本二部に USB メモリーまたは CD を添え，必要事項を記入した投稿申込書と
ともに提出する．
































16  P　Cent. 頭のみ  Cap.
14  P　Cent. 頭のみ  Cap.
12  P　Cent. 頭のみ  Cap.
10.5  P　Cent.  Boldface
09  P　並体
16  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
14  P　Cent.（頭のみ  Cap.）











10.5  P 並体











　　　　Capital  Italic  Capital 
　　　　Small  Capital  Gothic  Italic 
　　　　Italic  Githic  Capital 
　　　　Gothic 
本文は句読点にする．
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平成 30 年 3 月 9 日　印刷








西 宮 市 池 開 町 6 番 46 号
印 刷 所　　　大 和 出 版 印 刷 株 式 会 社





今年度は、計 7 篇の投稿論文がございました。厳正かつ公平な論文査読を経て、7 篇の論文を本紀要に掲
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